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We carried out snow survey from Utsjoki (69°54’N, 27°02'W), northern Finland to Helsinki (60°12’N, 24°57'W), southern 
Finland during March 12 – 17, 2013. It was performed as a part of the GRENE Arctic Climate Change Research project. We 
carried out snow pit observations at 17 sites regarding snow depth, air temperature, snow temperature, stratigraphy, snow 
water equivalent, snow grain size, and snow density. The snow sampling was performed at total 13 sites, focusing on the “fresh 
snow” on the snow cover surface. In this study, we present spatial distributions of water isotope ratio (δ18O and δD) and d-










	 2013 年 3 月 10 日から 17 日にフィンランド北部 Utsjoki (北緯 69 度 45 分) から南部 




社の WS-CRDS 方式水安定同位体比分析装置で水の安定同位体比の分析を行った。  
3. 結果と考察 
	 図 2 にステーション毎の表層雪の δ18O、δD、d-excess のプロファイルを示す。表層雪の雪質は St.1、2、3、6、7、
8、9、11、12 で新雪、St.4、5、15、17 でこしまり雪だった。表層雪の同位体比は δ18O が-11.3‰〜-27.7‰、δD が-
75.2‰〜-207.9‰の間で変動し、St.11 で最も低い値を示し、St.17 で最も高い値を示した。空間的には、δ18O、δD
は南側の観測点 (St.11-6) に比べて北側の観測点 (St.1-5) が高くなる傾向があった。d-excess もまた南側の観測点
にくらべ、北側の観測点で高くなる傾向がみられた。2013 年の観測期間中のフィンランドの天水線は 
δD=8.2*δ18O+27 (r2=0.98) (図 3)となった。 
 
図 2. 表層雪の δ18O, δD, d-excess のプロファイ
ル 
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